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Abstract:
This paper shows that some points of the immaturity for the cultural interchange policy of the
Japanese authorities before the World War II thought Dr. Kalidas Nag’s contacts with Japan.
Dr. Kalidas Nag who was one of the outstanding cultural anthropology from Bengal in India
and he made attempts to contact with Japanese literary people and authorities for the cultural
exchange with several ways from 1927 though 1941.
First, he searched the way to contact them thought his intimate pro-Japanese French friend,
Romain Rolland. Second, he could have the exchange with Japanese delegate as a chairperson of
India (Bengal branch) at the International Pen Club. Third, he published a book from KBS
(Kokusai Bunka Shinkokai, International Cultural Relations and Modern Japan, currently Japan
Foundation. Finally, he have established a Japanese library with obtaining the books from the
Japanese Ministry of Foreign Affairs.
Even with the attempts those above, he could not succeed in the exchange due to the
insufficiency of the Japanese cultural policy. And, we can also see its characteristic in the one
after the World War II.
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The cultural exchange between Dr. Kalidas Nag and


















































































































































































































































れは、ハワイ大学での1937年１月22日の講演に基づくものである。Kalidas Nag (1937). “Above all





Then the Carnegie Corporation would find it necessary to establish a Pacific Division of its Institute
of Race Relations; the Rockefeller Foundation would build here laboratories for the study of Oriental
and Pacific hygiene; the Carnegie Endowment for International Peace would endow chairs for the
study of peace problems of the Orient and Pacific zone. So also the Latin American universities, the
universities of China and Japan, of the Philippines and of India, the scientific institutions of Indonesia
and of the Near East would gradually come to collaborate with the University of Hawaii, which is the














































































＊２ Kalidas Nag; Memoirs volume one (1891－1921), Writers Workshop Publication, New York, 1991.
＊３ 『ロマン・ロラン全集３１』（みすず書房、１９８２）の複数個所。

























＊12 International Congress of the P.E.N. Clubs; XIV International Congress of the P.E.N. Clubs, September 5 to 15, 1936:


























＊19 Kalidas Nag(1957); Discovery of Asia, Calcutta: The Institute of Asian African Relations, pp.746-747.南米旅行の際の記
憶とともに、好意的に言及されている。ただし、藤村の代表作として挙げられているのはYoake-mai (Before the
Dawn) in 1935（傍線目野）、またNakai (Breaking the Pledge, 1906)（傍線目野）とされていて、藤村作品を読んで
はいないと推測される。




















1930  ドイツ、ナチ党台頭 
1931  Nag、1930年から1931年にかけてアメリカと欧州で講演 
 3　 ガンジー自伝刊行、Senator  Giovanni　Gentile（ファシズム理論家）が序  
 9　 満州事変 
1932  バルビュス、国際的反戦・反ファシズム運動を提唱し、ロマン・ロランと連絡。アムステ
ルダムで、芸術家だけでなく物理学者も含めた知識人グループで集会を行う。 
1933 2　 日本、国際連盟脱退 
1933   イタリアでIsMEOの原型成立。ムッソリーニが講演、インド側はNagが窓口となる 




1934 4　 東京で国際文化振興会成立（機能はIsMEOに近い） 
 8　 モスクワで第一回全ソ作家会議開催、アンドレ・マルローら招聘 
 10　 パリで全ソ作家会議の報告演説会（ジッド、マルローら） 
1935 1　 パリで二度目の報告演説会（パリ文化擁護国際作家大会準備、反ファシズムと革命で対立） 
  国際文化振興会は外務省文化事業部の管轄下に（国際文化事業を扱う第三課）、当局でペ
ンクラブ設立準備開始 
 6　 パリ文化擁護国際作家大会 
 　 小松清編『文化の擁護―国際作家会議』（第一書房） 
 7　 Nagの肝いりでインドペンクラブ成立（彼はベンガルブランチの代表になる） 
 11　 日独防共協定 
 　 日本ペンクラブ創立総会（独、伊も速成で結成） 
  国際文化振興会、藤村のアルゼンチン行に助成金出資。英独仏語の日本文化紹介叢書刊行
事業の開始 
 12　 国際文化振興会の中に、日本語学習支援等の実務機関である国際学友会成立 
1936 1　 ハワイ大学で、Nagの数年来の尽力を受けたThe Oriental Institute完成。日本や中国、インド研究
のセンタ とーなる（ハワイ大学内の現東西センターは1960年設立）。1930年代から戦後まで、Nag
とハワイ大学とは、学術的交流や家族ぐるみの同僚との交際・文通が継続。 
  インドで進歩主義作家協会が正式に成立（共産主義文学運動） 
 7　 横光利一、パリで講演（L'association porza） 
 9　 ブエノスアイレスで国際ペンクラブ大会。Nag、ベンガルペンクラブ代表として（前述の
雑誌『The Journal of the Greater India Society』のEditorとしての会員資格）、藤村や生
馬と邂逅。生馬とは直接、英語ないし仏語で会話したか。マリネッティら右派作家中心
（左派は「文化の擁護」）。 
 11　 日独伊三国防共協定成立 
  生馬、大倉喜七郎はイタリアに、Nagはハワイに向かう 
1937 6　 Nag、“Above all nations is humanity”, University of Hawaii講演 
1937 7　 生馬、ミラノで日本美術について伊語で講演（IsMEOの招待）、叙勲 
 　 生馬、ソルボンヌ大学で日本美術について講演 
 10　 バルセロナ文化擁護国際作家大会 
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1937  Nag、“Above all nations is humanity”,  University of Hawaii刊行 
  Nag、“Art and archaeology abroad; a report intended primarily for Indian students 
desiring to specialize in those subjects in the research centres of Europe and America”, 
University of Calcuttai刊行 
1938  インド人達、インド公安や英側の監視の目を恐れ、次第に日本との関係を撤収し出す 
  国際文化振興会、カルカッタ大学教授・日印文化協会会員としてのNagに、日本の教育制
度に関する資料送付 
  Nag、“The Pacific Basin: a cultural survey”刊行 
 11　 東京国際ペン大会中止に決定 
1939 9　 イギリス、対独宣戦布告 
  Nag、カルカッタに日本図書室を開室したいとの希望を、在カルカッタ若松虎雄総領事に
伝える。外務省は、対印文化事業に有益として認可 
  Nag、“Cultural migrations in Oceania”刊行 
1940 2　 外務省、日本図書室に出資しカルカッタに開室。利用者は一日平均３～４人。 
 7から8 日英関係悪化により、Nagの日本領事館との接触･図書室活動が停滞、日本図書室の部屋の
賃貸契約更新が不可能となる 
 9　 日独伊三国軍事同盟（以後日英は敵対関係、日印は交渉困難に） 
   大政翼賛会発足、東京オリンピックや万博など中止 
 12　 国際文化振興会の所轄官庁が情報局に移管 
  国際文化振興会、南方文化事業に重心を置き直す。東亜共通語としての日本語普及が目指
され、「日本語普及編纂事業七年計画」開始。 
1941  Nag、国際文化振興会より“Prehistoric Japan”刊行 
  カルカッタの日本図書室の閉鎖・移管・継続等につき、外務省と国際文化振興会間で協議
（結果は未詳） 
  Nag、“Ｉndia and the Pacific world”刊行 
  Nag、ハワイ大学The Oriental Instituteの親しい同僚（後にハワイ大学学長となったGregg 
M Sinclair）宛に、タゴールの死（そしておそらく日本軍の真珠湾攻撃も）を嘆く私信。こ
れ以降戦後まで、Nagと日本との文化交流は中断。 
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